





















































































































































































































































































































MS. 716, p. 393.
【図８】　「イスファンディヤールの狼退治」
『シャー・ナーメ』1370年頃、タブリーズ





ゴレスターン宮殿図書館 MS. 716, p. 413.
【図11】　「狐と太鼓」『カリーラとディムナ』
1370-74年頃、タブリーズ
トプカプ宮殿図書館 F. 1422, fol. 10a.
【図10】　「狐と太鼓」『カリーラとディムナ』
1429年、ヘラート















































【図１】Sugimura (1986), p. 223, fig. 99.
【図２】© 東京国立博物館
【図３】Roxburgh (2005), p 270, fig. 147.
【図４】© 故宮博物院
【図５】©Museum of Fine Arts, Boston
【図６】Sugimura (2002), p. 113.
【図７】 Gray, Basil, & Godard, André, Iran: Persian Miniatures — Imperial Library (Unesco world art series, 6), 
New York, 1956, pl. 3.
【図８】 Rogers, J. M, (ed.), The Topkapı Saray Museum: The Albums and Illustrated Manuscripts, London, 1986, 
552
pl. 52
【図９】 Binyon, Laurence, (et al.), Persian Miniature Painting, Including a Critical and Descriptive Catalogue of 
the Miniatures Exhibited at Burlington House, January-March, 1931, London, 1933, pl. 50
【図10】 Lentz, T. W. & Lowry, Glenn D, Timur and Princely Vision: Persian Art and Culture in the Fifteenth 
Century, Washington, D.C., 1989, p. 137.
【図11】 O’Kane, Bernard, Early Persian Painting: Kalila and Dimna Manuscripts of the Late Fourteenth Century, 
London & New York, 2003, p. 114, pl. 23.
【図12】 Sims, Eleanor, Peerless Images: Persian Painting and its Sources, New Haven & London, 2002, p. 145, 
fig. 60.
【図13】Bahari, Ebadollah, Bihzad; Master of Persian Painting, London & New York, 1997, p, 65, fig. 25.
注
（１）　本アルバムについては、Roxburgh, David, ‘Our Works Point to Us’: Album Making, Collecting, and Art (ca. 
1427-1565) under the Timurids and Safavids. 2 vols.,Ph.D. diss., University of Pennsylvania, 1996, pp. 235-




（３）　Thackston, Wheerler, Album Prefaces and Other Documents on the History of Calligraphers and Painters, 
London & Boston, 2014, pp. 11-12.
（４）　Roxburgh (1996), pp. 771-998 に挙げられるリストに『バフラーム・ミールザーのアルバム』（H. 2154）に収
められた作品のうち、中国絵画（模写も含む）の点数。『バフラーム・ミールザーのアルバム』は全149フォ
リオで、絵画は約190点収められている。
（５）　ペルシアにおける中国風花鳥画を扱った主な先行研究は、Loehr, Max, “The Chinese Elements in the 
Istanbul Miniatures,” Ars Orientalis 1 (1954), pp. 85-89; Grube, Ernst, Persian Painting in the Fourteenth Cen-
tury: A Research Report, Napoli, 1978; Grube, Ernst, & Sims, Eleanor (eds.), Between China and Iran: 
Paintings from Four Istanbul Albums, London, 1981; Sugimura, Toh, The Encounter of Persia with China: 
Research into Cultural Contacts Based on Fifteenth Century Persian Pictorial Materials, Osaka, 1986; Rox-
burgh (1996); Sugimura, Toh, “Whence the Birds of Prey in the Imperial Ottoman Albums?,” Portakal Art 
and Culture Magazine 6 (2002), pp, 102-113; Roxburgh (2005).
（６）　板倉聖哲「97花鳥図 解説」奈良県立美術館編『平城遷都1300年祭特別展 花鳥画：中国・韓国と日本』読
売新聞大阪本社、2010年、p. 165; 黄立芸『呂紀「四季花鳥図四幅」（東京国立博物館）を中心とする日中花鳥
画の比較研究』博士論文、東京大学、2010年「第５章 呂紀と雪舟、殷宏、呂健、陳筬」、pp. 123-155; 竹浪遠「呂
紀画風とその伝播：「四季花鳥図」（東京国立博物館）を中心に」『古文化研究』11（2012），pp. 37-93.
（７）　鈴木廣之「元信様花鳥図の残存と継承」武田恒夫・狩野博幸編『花鳥画の世界 第３巻』学習研究社、1982年、






（９）　呂紀に関する主な先行研究は、Sung, Hou-mei, “Lu Chi and His Pheasant Painting,” The National Palace 
Museum Research Quarterly 10-4 (1993), pp. 1-22; 黄立芸（2010）; 竹浪遠（2012）, pp. 37-93.
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